Steroids are assuming today one of the most impor tant positions in many fields of biology and medi cin e1_3. The number of isolated and synthetically pro duced steroid substances is rapidly grow ing2. Modifi cations of the steroid molecule have resulted in com pounds with various degrees of physiological-therapeutic potencies1" 3. Many of these substances have proved to be extremely vital for the survival of a living organism and in "struggle" against disease. With the growing application of these substances there is an urgent need to study the effect upon various organs and (tissue) cells 1 -6 in vitro as well as in vivo.
The present article presents some of the preliminary results of the effect upon the viability of the rabbit sperm cells of the following steroid compounds: A 4-A ndrosten-17(a)-ol-3-one (I), Androstan-3 ( a ) -ol-17-one (II), J 4-Pregnene-3.20-dione (III), and zl4-Pregnene-3.20-dione-11.21-diol (IV ). Eosinophilic affinity (EA) 8 -1 0 of sperm cells has served a "key" in the series of these tests.
The above substances have been dissolved in aliquots of ethyl alcohol. The dilutions were made with distilled water preparing solutions containing 0.05% alcohol10 with 150;'/m l. of each of the corresponding steroid sub stance. The solution has been added to each semen spe cimen (vial) 8' 10 at the ratio of 1 : 1 and incubated at 3 9 " C at various time intervals (1 hour, 2 , 17, 24, 48 and 72 h rs.). The content of each vial was gently mixed by bubbling with a separate pipette, and the smears were prepared by staining with very weak eosin-nigrosin or eosin -fast green solutions10. Careful laboratory pre cautions have been taken against the possibility of damaging (mechanical, temperature etc.7" 10) of the ex tremely sensitive cells. The cells which appeared affected or unaffected by the stain under the microscope, were evaluated and counted according to the technique of C a m p b e l l et al. 9. Mean percentages were carried out to the hundredth part of a percent; further indivisible figu res which frequently arose in further calculations were not given in the tables except for the 3rd figure in paren theses.
Over a period of two hours of incubation there was a definite "beneficial" effect noted upon the viability of sperm cells (s. partially presented tab. 1). However, in the period of 17hrs. and longer the effect turned out to be "unfavourable" (detrimental) on the material tested (over 350 d a ta ). Keeping in mind the relatively minute quantities of many of the steroid substances succesfuly isolated from the body fluids and tissues up to date, it was to be presumed that these changes were on the basis
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azobenzol-carbonsäure-(4 )-esters vom Schmp. 95 -96° (Mikromethode). Der aus einer Probe durch Verseifung gewonnene freie Alkohol enthielt die L. E. in 10~1 0 y . 400 mg der Fraktion A wurden mit Fraktion C ver einigt und daraus nach demselben Trennverfahren wei tere 6 mg Lockstoff-Ester (Schmp. 94 -96°) isoliert.
Der Lockstoff-Ester besitzt die Zusammensetzung C29H37N30 4 ; Mol.-Gew. 491, 6. (Ber. C 70, 85, H 7, 59; Gef. C 70, 76, H 7, 70) . Die Analyse stimmt, ebenso wie das aus der UV-Absorption bei 331 mju berechnete4 Mol.-Gew. von 475 + 15, gut auf einen zweifach ungesät tigten Alkohol C16H 30O für den freien Lockstoff.
Wie aus dem UV-Spektrum des Esters hervorgeht, sind beide Doppelbindungen konjugiert. Das Spektrum zeigt 2 Maxima bei 230 m/i (£ = 37 000) und bei 331 m/i (e = 32 7 00); das Maximum bei 331 m/z wird durch den substituierten Azobenzolrest bedingt, die Bande bei 230 m/u dagegen ist, wie sich aus dem Ver gleich mit dem UV-Spektrum des 4-Nitro-azobenzolcarbonsäure-(4 )-esters des Sorbinols2 (f229 = 37 400, £331 = 32 200) ergibt, charakteristisch für ein konjugier tes Dien.
Das IR-Spektrum des freien Lockstoff-Alkohols be sitzt eine breite Bande bei 9,5 -9,75 fl (C -O-Valenzschwingung), 2 scharfe Banden bei 10,18 fx und 10,56 fx sowie eine breite Bande bei 1 3,89// ( -CH2-rocking). Die Lage der C -O-Valenzschwingung zeigt das Vor liegen eines primären Alkohols an und schließt eine Konjugation zwischen den Doppelbindungen und der -CH2OH-Gruppe aus. Die scharfen Banden bei 10,18 fx und 10,56 /I sind charakteristisch für ein konjugiertes cis,trans-Dien 6. Das Auftreten der rocking-Schwingung macht die Anwesenheit einer Kette von mindestens vier CH2-Gruppen sehr wahrscheinlich.
Durch katalytische H ydrierung von 2 mg des freien Lockstoff-Alkohols wurde seine Struktur als gradkettiges Hexadekadienol erm ittelt: sie ergab Cetylalkohol [Schmp. und Misch-Schmp. 47 -48°, Eutektikum mit Azobenzol 42° (Lit. 7 4 2°); N aphthylurethan Schmp. und .
Die Lage der beiden Doppelbindungen konnte durch Ganz anders als dieses stabile Addukt, dessen Bau prinzip wir auch in den anderen, oben erwähnten Addukten des S4N4 als vorliegend annehmen möchten, ist offen bar das recht instabile 4 S 4N 4 -BF3 g eb a u t0.
Eine ausführliche Veröffentlichung der Einzelheiten der Struktur erfolgt in anderem Zusammenhang.
